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'  llhe Comnission has approved the guicLelines for, the preparation for th
ipa:rtite conference which will  take place this June and i.n which the
aI-p4rtners, the labour ancl eeonornic ninisters and the Comnission will participate.  It  has put forth-these guictelines in a d.ocunent which'wi}1
selrre as the basis of consultations with the social oa^ttrlers. These con-
sultations wilL be condupted.  by Vice.Presid.ent  lla^ferkarnp andrthe services
of the,.Comqission. The.:Connission r:nderlines the neceissity to ctefine a^nd
inplenent a corununity,strategy for.fu}l  emplolment rand etability.
:
:  Following these consultatione the Cournission will  aclopt its  final
proposals for the Tripartite Qonference.
A Surnmary of the d.ocument follows.
1.  Although therd,are definite signs tlat  the European  ecqnpmy is plcking
up, thene is great r.mcertainty ae to the peice, dr.uation  ancl scale of
the p:resgnt upswi.ng and the longer-tenn  prospects for  eoonomic '  ;  developnent (paras. 1-2). 
:
2.  The receesion of  1974/7J has many -  rnational and international  .- rootg
among which the excdssive  claims impose-cl on.GNP by the social partners
, profor:nct change fd .thi; respect-r more inffat'ipn and.,rnore unemplo;rment
must be expectecl in the second half of the rseventiee" such i
developnent could well prorie .too much.fo::  ou:n d.emocratic forces
"  (p*r". f-?)"  :
.3,  It  is clear that in the pr.esent situation fulI  enplo;znent rrust be given
t :  hi'ghe-st .priorlty.  F\rltr .enploJrrrent  bannot be achievecl without vigorous
gowthe; , A GT{P growth rate nust be ained. for going beyond. that which is i.  .  ou:lently regand.ed by norit nationaf ergerts as feaslbLe for,the ooning :  years. .4, highen gr.owth rate will be :easier. to: achiqve if  it  is naite part
of a Conmr.u*aty'strateqpr.  Without'undermining  etabi.lity a higher 6r*it
l3te can, howeven, ottfp t"  aimed. for i.f more restraint is exercisecl by
.  thg social partners, when taking their d.ecisions with regard. to prices
'  "ttg_Ya€esr pli ty the authorities in their d.ecisions witfi regard.-to public expenditrue and ta:cego This reguires a consensus  on the main social and econouic policy goals (paras. B"-14).
IIIF(IRTTATIIRI$CHE  AUFZEICHIIUI{G2"
+.  The restoration of full  employnent  a,nd stability.is a .political .necessity. ft will  be achieved only if  all the democratic forces join in an'alliance
for full  ernployment and stability (paras .  1>-16).
5.  The emphasis of emplo;rment policy must be on positive measures for the
rapitl reduction of rrnernploSrmentl  €ogo temporary employment  premiums for
add.itional recruitrnents and actions to increage emplo;nuent  among young
people. At the sarne time, the cond.itions must be created, thror.rgh
goneral labour raarket measures, to enable structural changes to take
place snoothly (paras " 17-.21).
6.  Ful,l erqployment pannot be restored. unless there is an above average increase
in investnent. Piivate investment will  not recover unless corporate profits
improve", Specific rneasurcs should be taken to enoourage investnents in
areas with 'pet'sisting high'lrnenployrr.erit  and'investrnents to save energSr, to
alleviate pollution and to impr'dve health and safety at the work place.
An expansion of cunent investment reporting systems to other sectors is ''', {ifofth consi'dering.'- 'The"share of public inVestment in government"'txfend.iture
,..  sbould be increqsed (paras ", ZZ--zj).
7.  An essential part of the alliancc is the acceptance of the need. for  collective
self=eliscipline,regarding  increases in incomes and prices.  I,fonoy wages nust
make allowance for price increases. But national systems of wlr,ge ind-exation
'  should not take into account price increages resulting from incrdases in
indirect taxes.or'chan€:es:.in the terms of trad.e (oi1 prices).,  fn the longer
{erne the growth of labour productivity is the key parameterifor  rbal wag"s.
If  the ielationship between consurnption  and investrnent is to revert to normal,
the trend. of real wages nust, however, for a tino tag behind. ths trend. of
fabour productivity.  A greater elasticitl  of coltrectivb bargaining
agreements is needed to deaL with unfbreseen economic events" .honotion of
asset ownership, better information on income and asset d.istribution  and
greater worker participation in ,company decisions would go a long way toward-s
".,.,".-.-Tegt.oling sqcial. pqaae..(p"anas,  ?6rr.34)r: .  ..".;...r.;- ,,. .^:-..:...' *  .
B.  If  a I'social compronisett is to be achieyed., it  will  continue .to be necessary
to use d"irect price policies in certeiin nember countries in  otd.ern to control
the rate of inflp.tion"  For,the next 1$.24 rnonthsn.however.e. !,t ie the firms
.r,rhich should make a substantial contribution to price stability,  since they
wi.l1 be in a position to practice p-rice d.iscipline as unit costs tend. to
decline during the upswing (paras, 35*36).  ,.
9"  In ord.er to have an effective bfuropean cornpetition policy it  is  essential to .}  provid.e the bommisston" with an instnunent to obhtrol .nerriers and to reinforce ,  national competition policy (paras. 3?..40);' "  -: 
;
1Q. Government bud.gets-have.  expand.ed, in the l.ast five yeerg far nore than would.
bq in line wilh stabil-ity reguilemgnts. These med.iun-terrn trend.s have, as a
4qsult of the neceq.sion growll even si.rongqr, ,Deficits on the preeent ecale
carrnot be naintainea in the med-iur.r terrn.  Part of the cleficits-will  automatically
d.isappear when the recove"y ge-i;s properly r.:nd.er way" A stbad.ier public finance
policy wquld nalte,it appreciably eagier t9 fu!  the ,econorny oq a steady ned.iuro'
terrn growth pai;b (paras. {1-{J)".  :  ,  .,: .,  . 
,
11'. t{onetar;i' policy should aim at an expansion of noney supply'concerted. within
the, Commmity and. related- to the: mediur:r;term scope for  GTrlP''g;rowtlq and. to
the' rate of lnflati.on regard.ed as uhavoidable in,the ind.iVld.ual menber states"
: If  bette:r coord.ination of monetar;r and. fiscal  policy within the Comrnrnity
.' 1{ere achioved., an itnportant p"eeond.ition:for  g::eater ,exchange rate stability
would be f,ulfilled  (paras; {6--Ql').COMMISSIONE  DELLE
EU^VFCEI\IIEr  _  |  |  ) 
- 
|
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UNE srRArEG rE coMMul\rixt3.i[E,n+5  LE PLEIN_EMPLo  I
La commission a approuv6  f es rignes directnices pour ra pn6pana-
tion de la conf6rence tripantite (partenaines sociaux, ministnes du travail et de rr6conomie,  commission) qui auna'ii"L;; iri"  p-""_ chain. La commission  a consign6 ces f ignes directrices dans un document qui senvira de base pour tes consultations avec les pan-
tenaines sociaux. M. HAFERKAMp,  vice-pn6sident de la commis- sion, et les services de la Commission mEnenont ces consultations.
La Commission  souligne ia n6cessit6 de d6finin et de mettne en oeuvne
xt t ""t lEst6f,j "" g3 ij; A3 gr lEi?";SiBr g #l,,l i" s ta h'l'16;, 
"; ; ; ". ; ; o 
" 
_ sitions d6finitives pour la Confd.nence tripantite.
l.  En ddpit de nets signes vens une repnise 6conomique en Europe, il persiste une gnande incer.titude en ce qui concenne la rapiditS, la dun6e et ll6tendue drune tetle nepnise ainsi que les perspectives du d6veloppement 6conomique b plus long tenme.
2. La n6cession de 19?4/?5 est due I des causes muttiples - nationates et intennationales.  Panmi celles-ci la sollicitation excessive du re- venu national I  laquelle pnocbdent  les partenaines sociaux et le sec- teun public est sans doute la plus impontante. A ddfaut drun change_ ment radical A cet 6gand, il faut srattendne i  plus drinf lation et ptus
de ch6mage encone dans les ann6es a venin. Une telle 6volution pounnait stav6ner fatale poun les fonces d6mocnatiques. ($ g _ z)
3' ll est 6vident que'le plein-emploi  mdnite la prionit6 dans la situation actuelle. Le plein-emploi  ne pounna Stne r6tabli sans une cnoissance soutenue. ll convient de visen un taux de cnoissance sup6rieun  b ce- lui quron considbne  actuellement comme n6alisable selon la plupant
des experts nationaux dans les ann6es A venir. Un taux de cnoissance 6lev6 sena plus facilement n6alisabl€, stil faisait pantie drune strat6- gie communautaine.  A d6faut de compromettne la stabilit6, il nrest possible de visen une cnoissance plus forte gue si les p""i"..ines so- ciaux et les pouvoirs dublics pnatiguent de la mod6nation en ce qui
concenne drune pant lt s prix et f es salaines et drautne pant les d6penses publiques et les salai:*s. Cela exige un consensus  sun les principaux
objectifs de potitique dconomique et sociate ($ g - r4).
4. Le n6tablissement du plein-emploi et de la stabilit6 est une n6cessit6 politique. 'll ne sena ndalis6 qurA travers une alliance de toutes les fonces d6mocnatiques poun le plein-emploi et la stabilit6 ($ l5 - 161.7-
5. La potitiq"ue dtemploi devra mettre f taccent sun des mesures trrlgaitives,
€rt ttt e de r6drir.e [s cfrfinag€r par e.xe*nple primee il lrernhtrche tenpo-
1*i"T*r  t?trc &  tracr.eoissemont des effcciitr "i".tiqns  Dour augmenter tlwe$o$.G ie,rrcs. En mSme tdrnps il faudra rimuttan€Flent cr€cF tes
condtione n€cessaires grEce i  des mesurqs gdndrBtes en nratilne drem- plol pot^r que la recffwersion des structures se d6roufe sans heurts.
6. Le retout- au ple'r'n-emploi exige un accroissement  substantiel des inves-
tissements' Les investissements privsi ne reprenclront Src si la si-
tuat.ion des prof its stamdliore.,. Des rfi€:sts.es spdcitigues devraients 6tre prises pour encounager  des investissernents  drrme part dans des rCgiore
de ch6mage durable et 6lev€r'drautre,'bart dans des dornaines visant des
dco'nomies dt6nengi'e, la diminution  de ta poltution et la s€ctrit€ du tna- vail. Une extension des systlmes astu.ets de notificati,on dri,rnrestissernerrts.
e dtautres secteurs devnai't 6tre ernrisagde. l-a pa-t des invest'rssemenfis
r,SlErFf.#o'gzatrBrb#T€fi  g?EF[lS"?""FxlS%,{,LP"?,Et2rl}.,t"bi]it6est
Ia recotrnaissance'&  la ndcessitd  d,@te action concertde de la disciplina,
collective: en matiBre de major:atiore 6e revenus et de prix.  Les satairerc.
nomlnaux devront tenlr cornpte deg. F n"es s de,prix" Mais les systbmes
natiofiaux dtin&xation des salahesne denrnalent pas tenir eornpte drd.yen-
tue,tles hausses de prix r6sultant de ma,lorations de la fiscotitd indirqccte
ou & ddtcrriorations des termes de rr'6cha'ge (prix &  pdtrorel. A ptus
lwrg terme, ltaccrcissernent de la peo&^ntivitd du trava.it est le prirclpa.f
cr.itlre pour les salaires r6els" tlourr.gue le rappo,rt errtlle corrsornfltatis*
et investlssernemts truisse se norm€rlisern il faut gue llau.glll6nlation des
salaires r€els treste temporairerne*t  er.r&ga de lraccroissernent de lc prodtrctivitd. tl conviendrait  df introdii$re r]ne plus Erarede souplesse
dans ies conventions co,f lectives, afin cnie ces darniEres puissent r€pon.-
dre I des 6vof utions 6conomiques lrnprdvtres. Des pollti.gues visant 
-i
pr*omouva'ir la formation du patrrimoi:n€'  un€ m,eif lsug.g irirfcrrnalion sup la , rdpartition des revenus et du patrir"roine ainsl gtirune p]us grande panti-
cipation des tnavailleuns aux ddclsions des entneprises coritribuerai:ertt
largement I r6tablir ta paix sociate ($ 26 _ 341.
8'. Afin de r6af iser un lrcornpromis socialu i.$ negtera,n'6sessaire  dans certaire
Etats membnes, dravoir recouns i  urre politique dinecte des prix pour jugu- ler le taux dtinflation. Au couns des pr.ochain.s lS a A4 mois, ir incornLJ
toutefbis aux entneprises de four-nit: la pnineipale cwrtritrution i  une stabi.- tit6 des prix, 6tant donn6 que la ba[sse ch.r codt unitai.r:e n€sultant de la re- prlse devrait leur permettre de pratiqrer une dlscipl,ins de prix {$ gg-g6;["
9. Foun mettne en.pface une politique efficice.de. corrcuFrerlcc i, lr6chetie etrno.- pfenne il est ndcessaine de doter fa Cornmission  drun lnstr.ument de connl,alc des fusions et de nenfoncen les potltiqrres nationales de concurrenee ($ 37 - 4o).
l&  Ltexpansion  des budEets publics, au ccltns des cinq dernilres anr*esn
est all€e au-dell des lirnites competlbfes, b moyen terme, avec les irn-
pCratifs de la stabilit6. Les tenda.rrces I moyen terme se sont eRcora
renforc6es en naison de la r6cesslon A rnoyen terrne, des ddficits
de ltordre de ceux que tton ennegistre'astuellement ssnt intenable. t.!te
pactie dispanaitna automatiquemen't  torsep.re la conjonctuFe s€ netabtira.
Une potitique des f inances pub.ligues pfus n6grutilre,per."r*attr*a1,t da gpirter
beaucoup plus facilement lt€conornis vers un sentier de croiss€lrrce s,table
& moyen terrne ($ +t - 45).
t 1. [-a po]itlgue mon€taire devrait viser une expanslon concertde au nirreau
co{nmunautaire de }a masse mon6talre quir tiertne corrlpte de la :narge *
croissanse A moyen tenme du proekrit natic,ral et dtr taux dtinflatibn cd!-
siddr6 comme indvitable dans les divers Etats mertbnes. La conceptatiq.r
& cotrrt et I moyen terme de la potitiqrc msn€talre et flnancibre au sein
de la Ccrnmr-nnaut€ serait un facteur 'rnportant de rapprocherent progFcs-
sif des tendances des cofits et des pri,x dans les Etats nren*b{Fcs et de
stabilisation des taux de change * trint€rieur de la Cammt.r:tatrt€.